

























Table 1 .1 Blueprints for Violence Prevention 
American Center for NREPP- Dept. of 
Y outh Policy Mental Health SAMHSA 
Education-
Forum Services (2007) Safe Schools (2000) (2000) 
*3 
(2001) 
*1 *2 *4 
肯定的評価のプログラム数 25 34 12 42 
O二Efective O二Efective O=Reviewed (内訳)。=Exemplary 
(右のいずれかから肯定的評価をされた
(9) 
プログラムの総数は299) O=Promising (33) 
【Blueprintsfor Violence Prevention (2007)における ModelProgram】
Big Brothers Big Sisters of America O O 
Functional Family Therapy (FFT) O 
The lncredible Years O 
Life Skills Training (LST) 。
Midwestern Prevention Project (Pro- O ject STAR) 
Multidimensional Treatment Foster O 。Care-OSLC 
Multisystemic Therapy (MST) O 
N urse -Family Partnership (前Pre-
natal and lnfancy Home Visitation by 
Nurses) 
Olweus Bullying Prevention Program O (BPP) 
Project Toward No Drug Abuse (Pro- O ject TND) 
Promoting Alterna ti ve THinking O O Strategies (p A THS) 
【Blueprintsfor Violence Prevention (2007)における PromisingProgram】
Athletes Training and Learning to 。
A void Steroids (A TLAS) 
BASICS (Brief Alchohol Screening 
and Intervention for College Stu-
dents) 
Behavioral Monitoring and Reinforce-
ment Program (前Preventivelnter-
vention-Bry) 
Brief Strategic Family Therapy O (BSFT) 
CASASTART 。
FAST Track O 
有効であるとされている非行防止プログラムについて (その 1) 引
で選定されたプログラムの他からの評価
Communities Mihalic & National Sherman Strengthening Surgeon OJJDP Model That Care- Aultman- Institute of et al. America's General's Programs SAMHSA Bettridge Drug Abuse (1997) Families Report Guide (2004) (2004) (2003) 
*8 
(1999) (2001) (2007) 
*5 *6 *7 *9 * 10 * 12 
55 56 21 35 35 27 200 
0= Effective (内訳) 0= Efective 0= Efective (内訳) (内訳) (内訳)。二Exemplary 。1= Exemplary 1 @=Model 。=Exemplary 
(6) (7) (7) (39) 
0= Promising @2=Exemplary2 OPromising 。二Efective
(17) (7) (20) (72) 
O=Favorable Model(16) Promising 
(33) Promising(5) (89) 
O O 。
O 。1 。 。
O 。 O 。1 O 。
O 。 O O 。 。
O O 。 O 
。1 。 。。1 。 。
O O 。2 。 。
O 。 O O O 
O O 。
O O O O O 。
O O O 。
O 。
O O O O 
O 。2 O 
O O O 
O O O 。
92 
American Center for NREPP- Dept. of 
Youth Policy lMental Health SAMHSA Education-Forum Services (2007) Safe Schools (2000) (2000) (2001) 
*1 *2 *3 *4 
Good Behavior Game O O 
Guiding Good Choices (前Preparing O 
for the Drug Free Years) 
1 Can Problem Solve: Raising a Think-
ing Child (前InterpersonalCognitive O O 
Problem Solving) 
Linking the Interests of Families and O O Teachers (LIFT) 
Perry Preschool Program/High Scope O 
Preventive Treatment Program 
(Montreal Longitudinal Experimental O O 
Study) 
Project ALERT 。
Project N orthland 。
School Transitional Environment Pro- O gram (STEP) 
Seattle Social Development Project 
(前SOAR: Skills Opportunity， and O O O 
Recognition) 
Strengthening Families Program for 
Parents and Youth 10-14 (前Iowa 。
Strengthening Families Program) 
Strong African American Families 
(SAAF) Program 
注)Center for the Study and Prevention for Violenceのホームページをもとに作成
* 1 Less Hype， More Help : Reducing J uvenile Crime， What Works and What Doesn't 
* 2 US Department of Health and Human Services， Prevention Research Center for 
Health_pubs.htmO 
* 3 Substance Abuse and Mental Health Services Administration， Department of 
samhsa. gov) 
* 4 Safe and Drug Free Schools (refer to www.ed.gov/admins/lead/safety/exemplary 
* 5 Communities that Care Prevention Strategies Guide (refer to ncadi.samhsa.gov/ 
* 6 A Guide to Effective School-Based Prevention Programs (refer to William L. 
* 7 Preventing Drug Use among Children and Adolescents : A Research-Based Guide 
gov / pdf/ prevention/RedBook.pdf) 
* 8 Preventing Crime: What Works， What Doesn't， What's Promising. University of 
ncjrs.org/ works) 
* 9 (refer to www.strengtheningfamilies.org) 
* 10 Youth Violence (refer to www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence/default. 
* 11 Office of J uvenile J ustce and Delinquency Prevention， Office of J ustice Programs， 
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Communities Mihalic & National Sherman S trengthening Surgeon OJJDP Model That Care- Aultman- Institute of et al. America's General's Programs SAMHSA Bettridge Drug Abuse (1997) Families Report Guide (2004) (2004) (2003) 
*8 
(1999) (2001) (2007) 
*5 *6 *7 *9 * 10 * 12 
O O O 。
O O O 。1 O 。
O 。2 O O 
O O 。
O O O O 。
O O O 。
O O O O 。
O O 。
O O O O O 
O O O 。 O 
O O O 。2 O 。
by Richard A. Mendel (refer to www.aypf.org/pulications/mendel/MendelRep.pdf) 
the Promotion of Human Development (refer to www.prevention.psu.edu/pubs/MentaL 
Health and Human Services， National Registry of Effective Programs (refer to nrepp. 
O1/panel.htmI) 
features/ ctc/ resources.aspx) 
Turk， Editor. School Crime and Policing. Englewood Cliffs，NJ : Prentice-Halls) 
for Parents， Educators， and Community Leaders， Second Edition (refer to www.drugabuse. 
Maryland Department of Criminology and Criminal Justice. (NCJ 165368) (refer to www. 
htm) 


























2008年現在， 600を超えるプログラム2のうち， Model Programが11，
Promising Programが18選定されており，それらは Table1.1に提示した




害問題削減のための学校を基盤とした OlweusBullying Prevention Pro-
gram (BPP) ，情緒的コンピテンス促進のための学校を基盤とした Promot-
ing A1ternative THinking Strategies (PATHS)，メンタリングを行二う Big
Brothers Big Sisters of America，家庭への生態学的システムへの働きかけ
である MultisystemicTherapy (MST)，家族の行動システムに働きかける
Functional Family Therapy (FFT) ，親・メディア・地域と共に薬物使用
防止(社会的抵抗スキル)を図る Midwestern Prevention Project (Project 
STAR) ，薬物使用防止(社会的スキルや一般的な生活スキル訓練)を図る Life
Skills Training (LST)，教室でのやりとりを通じて薬物使用防止を図る
Project Towards No Drug Abuse (Project TND)，里親家庭に対する訓練で
ある MultidimensionalTreatment Foster Care-OSLC，となっている O
なお，以前認定されていたプログラムのうち 1つが削除され，上記Project
TNDが新たに加わっている。
Table 1.1から明らかなように， Blueprints for Violence Preventionで
選定されたプログラムについては，他の評価においても選定される傾向にあ
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2 1998年ころの評価プログラム数は500を超えていた (Alexanderet al.， 2000， p. 
xvii)が， 2008年の評価プログラム数は600を超える (http://www.colorado.edu/
cspv Iblueprintsl modelprograms. htmI)に至っている。
3 一例として， Sherman et al.， (2002)が挙げられる。
4 Alexander et al.， (2000)を参考にまとめている。
5 Alexander et al.， (2000)に加え，筆者が2007年3月に米国シアトルにある FFT




6 FFTの資格には 4種あり，それらは， FFTを実施できる資格， FFTを実施して
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